





は，‘Old Man Travelling’，‘The Thorn’，‘An Evening Walk.’といった社会の底辺にいる者たちを描
いた作品を多く手掛けた。その中でも，戦争の犠牲となった女性たちの悲劇を作品のテーマにした
‘The Ruined Cottage’と‘The Female Vagrant’には，ヒロインの戦争寡婦という境遇や彼女たちが所
有する庭の情景が語られるなど，多くの類似点が見られる（１）。‘The Ruined Cottage’の初校にあたる
MS.Aが書かれた時期は，‘The Female Vagrant’の先駆けにあたる‘Adventures on Salisbury Plain’が
完成した時期でもある（２）。‘Adventures on Salisbury Plain’では，悲劇の当事者が自分自身の苦しみ
を語るのに対し，‘The Ruined Cottage’では，ヒロインの悲劇を目の当たりにした友人である Pedlar
が彼女の悲劇を語る。注目すべきは，二つの物語詩が，それぞれ複雑な執筆過程を経て，異なった語
りの構造を持つ作品に書き換えられたことである（３）。Wordsworthは 1798年に Lyrical Balladsを発
表するにあたり，‘Adventures on Salisbury Plain’ら Female Vagrantの語りだけを取り出し，Female 
Vagrantが彼女の苦しみを独白する‘The Female Vagrant’という別の作品を生み出した。その一方
で，‘The Ruined Cottage’は，MS.AからMS.BとMS.Dへの加筆を通じて Pedlarの語りに耳を傾け
る Poetの様子が加筆され，Pedlarと Poetによる対話の物語になった。何故，Wordsworthは‘The 
Female Vagrant’のように，‘The Ruined Cottage’を語り手による独白の物語ではなく，Pedlarと
Poetの対話の物語に構成し直したのであろうか。本稿では，‘The Female Vagrant’およびその先駆け

















‘Adventures on Salisbury Plain’の語り手と聞き手
‘Adventures on Salisbury Plain’は，Wordsworthは Travelerと Female Vagrantが対の関係になる




もまた Salisbury平原で放浪している。二人は洞窟で出会い，Female Vagrantは Travelerに身の上を











廃した Salisbury Plainで彼女の語りに耳を傾ける Travelerの様子は，二人の対の関係を際立たせて
いる。例えば，‘Adventures on Salisbury Plain’の序盤には，広大で荒涼とした Salisbury平原の様子
と Travelerの孤独感が鮮やかに描き出されている（５）。
No tree was there, no meadow’s pleasant green,
No brook to wet his lips or soothe his ear.
Vast piles of corn-stack here and there were seen,
But thence no smoke upwreathed his sight to cheer.
He mark’d a homeward shepherd disappear
Far off and sent a feeble shout, in vain; 
No sound replies but winds that whistling near
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Sweep the thin grass and passing wildly plain,
Or desart lark that pours on high a wasted strain.








Can I forget what charms did once adorn
My garden, stored with peas, and mint, and thyme,
And rose and lily for the Sabbath morn?
The Sabbath bells, and their delightful chime;
The gambols and wild freaks at shearing time;
My hen’s rich nest through long grass scarce espied;
The cowslip-gathering at May’s dewy prime;
The swans, that, when I sought the water-side,
From far to meet me came, spreading their snowy pride.
The staff I yet remember which upbore
The bending body of my active sire;
His seat beneath the honeyed sycamore
When the bees hummed, and chair by winter fire;
When market-morning came, the neat attire
With which, though bent on haste, myself I deck’d;
My watchful dog, whose starts of furious ire,
When stranger passed, so often I have check’d;
The red-breast known for years, which at my casement peck’d.  






に咲く植物や家族に囲まれた様子は，Travelerと Female Vagrantがいる Salisbury平原の現在の様子
と対照的である。
このように，‘Adventures on Salisbury Plain’では Travelerと Female Vagrantが作品の諸要素の描
写で対の関係になるよう意図されて描かれている。だが，それゆえに語り手の Female Vagrantが心
理的描写を克明にされた一方で，聞き手であるTravelerの心理的な反応は描かれなくなった。さらに，
















れる。しかし，1798年版 Lyrical Balladsの‘The Female Vagrant’の時点で，Wordsworthは語り手
に苦しみを克明に訴えさせることによって，受け手に同情心を誘うことに成功したものの，それ以上
のものを作品に反映させる事ができなかった。
一方で，‘The Ruined Cottage’には，二人の受け手が登場するが，これは Female Vagrantで危惧
される読者の受け止め方のずれを埋めるための工夫であると考えられる。まず，一人目の受け手は，
Margaretの友人であり，彼女の悲惨な運命を語る Pedlarである。次にもう一人の受け手は Pedlarか
らMargaretの物語を聞く Poetである。‘The Ruined Cottage’はMargaretの悲運を目の当たりにし








                                           I turned aside
And strolled into her garden. It was changed.
The unprofitable bindweed spread his bells
From side to side, and with unwieldy wreaths
Had dragged the rose from its sustaining wall







                                                             Once again
I turned towards the garden-gate, and saw
More plainly still that poverty and grief
Were now come nearer to her. The earth was hard,
With weeds defaced and knots of withered grass; 












                         “You will forgive me, Sir, 
But often on this cottage do I muse 
As on a picture, till my wiser mind 











I rose, and turning from that breezy shade
Went out into the open air, and stood
To drink the comfort of the warmer sun.
Long time I had not stayed ere, looking round 
Upon that tranquil ruin, I returned
And begged of the old man that for my sake
He would resume his story. 












“My Friend, enough to sorrow have you given,
The purposes of wisdom ask no more:
Be wise and cheerful, and no longer read
The forms of things with an unworthy eye.
She sleeps in the calm earth, and peace is here.
I well remember that those very plumes,
Those weeds, and the high spear-grass on that wall,
By mist and silent rain-drops silvered o’er,
As once I passed, did to my mind convey
So still an image of tranquility,
So calm and still, and looked so beautiful
Amid the uneasy thoughts which filled my mind,
That what we feel of sorrow and despair
From ruin and from change, and all the grief
The passing shows of being leave behind,





























注⑴ ‘The Ruined Cottage’と‘The Female Vagrant’の類似性は，Thomas Raysorや George. W. Mayerなど，‘The 
Ruined Cottage’に関する比較的初期の研究において指摘されている。Raysor, Thomas. M., “Wordsworth’s 
Early Drafts of The Ruined Cottage in 797–98.” The Journal of English and Germanic Philosophy. vol. 55 1956. 1–7. 
Mayer, W. George. Wordsworth Formative Years （Michigan: Michigan UP, 1943） 220–37.
　⑵ Butler, James, ed., The Ruined Cottage and The Pedlar. （Ithaca: Cornell UP, 1979） 22.
　⑶ ‘The Ruined Cottage’の執筆過程に関する先行研究は，Butler, James, ed., The Ruined Cottage and The 
Pedlar. （Ithaca: Cornell UP, 1979） 461. およびWordsworth,Jonathan, The Music of Humanity. （London: Nelson, 
1969） 5–22. を参照。また，‘Adventures on Salisbury Pain’と‘The Female Vagrant’の執筆過程に関しては，
Gill, Stephen, ed., The Salisbury Plain Poems of William Wordsworth （Ithaca: Cornell UP, 1975） 1–16., R. L. Brett 
and A. R. Jones, ed., Lyrical Ballads. （London: Rputledge, 1998） 279–282.を参照。
　⑷ Uredale, Price, On the Picturesque 1796 （Otley: Woodstock Books, 2000） 82–83.




　⑹ Poul, D. Sheatsや Alan Liuをはじめ，多くの論者は，この時期のWordsworth作品にピクチャレスクの影
響があることを指摘し，その中でも，‘The Thorn’がその例としてよく取り上げられる。Sheatsは，“The 
Lyrical Ballads” English Romantic Poets: Modern Essays Criticism, ed., M. H. Abrams, （Oxford: Oxford UP, 1975）, 












　⑺ E. De. Selincourt, ed., The Letters of William and Dorothy Wordsworth The Early Years 1787–1805. 1 vols. 
（Oxford: Clarendon P, 1967） 328.
　⑻ Wordsworth, Jonathan, The Music of Humanity. （London: Nelson, 1969） 102–20. また，庭がマーガレットの
生命のシンボルとして使用されている根拠として，Jonathanは‘The Ruined Cottage’のモデルに Goetheの
Der WandererおよびWordsworth自身の作品である，‘An Evening Walk’および‘Michael’を挙げている。
　⑼ Wordsworth, Jonathan, The Music of Humanity. （London: Nelson, 1969） 115.
　⑽ 通常のMS.Dを通読すると，この文言はMargaretの悲しみを越えて得られた，安らぎの風景であると解釈
するほうが一般的である。なぜなら，読者には，最終章における，詩人の“I turned away / And walked along 
my road in happiness” （524–5）という言葉の伏線として，この言葉があるからである。しかしながら，MS.A
では，当然この最終章は存在せず，悲劇の光景は悲劇のまま終結する。つまり，MS.A当初に行商人が“I see 
around me here / Things which you cannot see.” （67–8）と語り，風景の先に見ていたものとは，Margaretの
いた過去の記憶の風景，またはMargaretが死んでしまった故に鬱々として見える光景であると考えるほう
が妥当である。さらに，詩人は，後に“You will forgive me, Sir, / But often on this cottage do I muse / As on a 







ると考えられる。その後，‘The Ruined Cottage’は The Excursionに挿入される。The Excursionには，Poetの
語りが’増え，Pedlarに関する Poetの観察的描写や感情表現が見られる。
